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The Scope of Mandatory of Jordanian Ombudsman Decisions
Under Ombudsman Law No. 11 for Year 2008
Abstract
This study aims to highlight kinds of decisions made by the
Ombudsman’s head considering the nature of these decisions and their
impact on the performance of public administrations regarding the head
of the Ombudsman board as a controlling institution through inductive,
descriptive and analytical approaches followed in studying the subject
material and analyzing it.
This study dealt with a number of topics, notably: kinds of
decisions made by the head of the Ombudsman, the nature of these
decisions, the extent of their obligation, and the means available to the
ombudsman to implement his decisions and compel public administration to them. The most important ﬁndings of the researcher were to
activate the means of binding the administrations to implement the
recommendations of the Board of Ombudsman, especially the media.
This requires efforts by Ombudsman to urge the National
Assembly and the Council of Ministers to bind departments not cooperating with the Ombudsman to obey.
Key Words: Ombudsman, Mandatory, Obligatory, Controlling Institution, Observation
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ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ

ﻴﻬﺩﻑ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻭﺤﻕ ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ

ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ "،ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﺓ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ") .(1ﻭﻗﺩ ﺃُﻨﺸﺊ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ

ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺭﻗﻡ ) (11ﻟﺴﻨﺔ  2008ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

) (6/3ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ"....ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻜﻔﻝ ﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻭﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻟﺠﻤﻴﻊ

ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ" .ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (17ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ " ﺃﻥ ﻟﻸﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓﻲ ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ

ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻨﻭﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻪ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ " .ﻭﻜﺫﻟﻙ

ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺭﺅﻴﺔ ﺴﺎﻤﻴﺔ ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻰ "ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻷﺭﺩﻥ ﻭﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ

ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺤﻴﺎﺘﻪ ،ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﻨﺠﺎﺯﻫﺎ

ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ .ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ،ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ

ﺒﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻤﺜﻝ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ."...ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ

ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻜﻬﻴﺌﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ"،ﺘﻌﺯﻴﺯﺍ ﻟﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ﺩﻭﻟﺔ

ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ"(2).

ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﺘﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻀﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﺤ ّﺩﺩﺓ ،ﻭﺘﺴﻌﻰ ﻟﺤﻠﻬﺎ ،ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺫﺍﺘﻴﺔ ،ﻭﺘﻭﺼﻲ
ﺒﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ،ﻭﺘﺭﻓﻊ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺘﻘﺭﻴﺭﴽ ﺴﻨﻭﻴﴼ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ" .ﻭﻫﻭ

ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝ ﻤﺎﻟﻲ ﻭﺇﺩﺍﺭﻱ" (3)،ﻭﻴﺨﺘﺹ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ "ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ

ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺃﻱ

ﻤﻨﻬﺎ ،ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ .ﻭﻻ ﺘﻘﺒﻝ ﺃﻱ ﺸﻜﻭﻯ ﻀﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﺫﺍ

ﻜﺎﻥ ﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﻬﺎ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻱ ﺠﻬﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ

ﻤﻨﻅﻭﺭﺍ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻱ ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺼﺩﺭ ﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺒﻬﺎ .ﻭﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﺘﻭﺼﻴﺔ

ﺒﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ

ﻭﻴﺴﺭ"(4).

ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺸﻬﻭﺩ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺩﺓ.

ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻴُﻌﻴّﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴﺏ

ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻹﺭﺍﺩﺓ
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ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ"(5).

"ﻭﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺒﺭﺘﺒﺔ ﻭﺭﺍﺘﺏ

ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻝ ،ﻭﻴﻤﺎﺭﺱ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﻤﺨﺼﺼﺎﺘﻪ".
)(6

"ﻭﻻﺴﻠﻁﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻻ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺃﻱ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺠﻬﺔ ﺃﻭ

ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:

ﺴﻠﻁﺔ"(7).

ﺘﺄﺘﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﻭﻝ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ

ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ،ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺩﻯ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ
ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ.

ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ:

ﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﺘﺒﻴﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺯﺍﻤﻴﺘﻬﺎ

ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ,ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﺍﻻﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺃﻡ ﻻ.

ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ :ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﺤﺴﺏ ﻤﻌﺭﻓﺘﻲ ،ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ

ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ،ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﻗﻠﻴﻠﺔ ،ﻤﻨﻬﺎ:

 .1ﻤﻭﻤﻨﻲ ،ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ) (1991ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ،ﺘﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻪ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻜﻘﻀﺎﺀ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﻟﻡ
ﻴﺘﻨﺎﻭﻝ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺴﻴﻁ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ.

 .2ﺘﻜﻼ ،ﻟﻴﻠﻰ ،ﺍﻻﻤﺒﻭﺩﺴﻤﺎﻥ) ،(1971ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻲ،
ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺸﻜﻝ ﻋﺭﺽ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ.

 .3ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ،ﺤﻤﺩﻱ) (1981ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ،ﻨﺸﺄﺘﻪ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ،ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭﻝ
ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ.

ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:

ﺴﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻲ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ .ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ
ﺘﺤﻠﻴﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﺍﻟﻬﻴﻜﻝ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:

ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭﻝ :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻭﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ:
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭﻝ :ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻭﻤﺩﻯ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺘﻬﺎ.
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ﺃﻭﻻ :ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ
ﺜﺎﻨﻴﺎ :ﻤﺩﻯ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ

ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ

ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﻘﺒﻭﻝ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻬﺎ

ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ

ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ

ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ :ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺘﺄﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ

ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ

ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭﻝ :ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺫﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ

ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ
ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ

ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺫﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ

ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ

ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ

ﺍﻟﺤﻭﺍﺸﻲ

ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ

ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭﻝ :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻭﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ:

ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ،ﺒﺄﻥ

ﻟﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ

ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ،ﻭﺘﺤﺘﺭﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ .ﻭﻗﺩ ﻗﻤﺕ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ
ﺇﻟﻰ ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ :ﺍﻷﻭﻝ ﻴﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻭﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ

ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺒﺤﺙ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ.

ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭﻝ :ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻭﻤﺩﻯ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺘﻬﺎ:

ﺘﻤﻬﻴﺩ :ﻴﺘﺨﺫ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻪ ،ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ
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ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺩﻭﻥ ﺸﻜﻭﻯ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺃﻱ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﺎ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ

ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻠﻼ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺘﺩﺨﻠﻪ ﺴﻨﺩﺍ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ) (19ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ

ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺒﻘﺒﻭﻝ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻀﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﺃﻭ ﻴﺭﻓﻀﻬﺎ ﻟﻌﺩﻡ

ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ .ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻀﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻭﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻘﺒﻭﻟﻬﺎ،

ﻴﻭﻋﺯ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺒﺎﻟﺴﻴﺭ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻭﺫﻟﻙ "ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ

ﻟﺤﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻭﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ") (8ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻪ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﺍﺭﺴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻭﺒﺤﺜﻬﺎ .ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺒﺈﺭﺴﺎﻝ

ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺒﺘﺴﺎﺅﻻﺘﻪ ﺤﻭﻝ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻤﺭﻓﻘﺎ ﺒﻬﺎ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭ
ﻤﻨﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺨﻼﻝ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺍﺴﺘﻼﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺫﻜﺭﺓ ،ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺨﺎﺼﺔ،ﻴﻘﺩﺭﻫﺎ ،ﺘﻤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ .ﻜﻤﺎ ﻟﻪ ﻁﻠﺏ

ﺘﺯﻭﻴﺩﻩ ﺒﺼﻭﺭ ﻤﺼﺩﻗﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ

ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ .ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺭﺩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻴﻪ
ﻤﺸﺘﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ،ﻭﻴﺒﻠﻎ

ﻜﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ

ﺫﻟﻙ

ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ(9).

ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﻴﺎﻥ

ﺍﻭﻻ :ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ:

ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ،ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﻤﻊ

ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺒﺩﻭ ﺸﺒﻴﻬﺔ ﺒﻬﺎ ﻜﺎﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻓﻲ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺴﺄﻗﻭﻡ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﺔ

ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ .ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :ﻫﻝ ﻴُ َﻌ ّﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ
ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﺃﻡ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎ ،ﻭﺼﻭﻻ ﻟﻔﻬﻡ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺘﻪ.

ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﺄﻨﻪ ":ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ

ﺴﻠﻁﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻘﺼﺩ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻤﺭﻜﺯ ﻤﻌﻴﻥ ،ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﻜﻨﺎ

ﻭﺠﺎﺌﺯﺍ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ،ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺒﺘﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
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ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ"(11)(10).

ﻭﻟﻜﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ

ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻤﻨﺘﺠﺎ ﻻﺜﺎﺭﻩ ،ﻓﻼ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺭﻜﺎﻨﻪ ﺒﺄﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ

ﻭﻴﺤﻭﺯ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﺏ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،

ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ" .ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺨﻠﻑ ﺃﻱ ﺭﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﻓﻼ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍ

ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺴﺎﻟﻑ ﺍﻟﺫﻜﺭ""(12).ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺴﺤﺒﻪ ﻭﺇﻟﻐﺎﺌﻪ ﻭﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ".
)(13

ﺃﻤﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ

ﺨﺼﻭﻤﺔ ﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺒﺎﻟﺸﻜﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ،ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﺭ

ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﺃﻡ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ

ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ(15).

)(14

ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻤﻪ

ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻝ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ" :ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ

ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻴﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ

ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻡ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻭﻻﺌﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﺤﺭﻴﻜﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ
ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻡ ﻻ ،ﻫﻭ

ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ

ﺃﻭ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻡ

ﻻ"(16).

ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﻤﺎﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ

ﻓﻜﻝ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ" .ﻓﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻟﻐﺎﺌﻪ ﻭﺘﻌﺩﻴﻠﻪ
ﻭﺴﺤﺒﻪ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻁﺭﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﻬﺎ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺤﺼﺭﺍ ﻭ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﻭﻗﺕ ﻗﺼﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻡ،
ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻻ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ

ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ"(17).

ﺜﺎﻨﻴﺎ :ﻤﺩﻯ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ:

ﺒﺩﺍﺭﺴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ

ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎ .ﻓﻘﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺠﻬﺔ

ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻪ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﺼﻭﻝ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻹﺼﺩﺍﺭﻩ ،ﺒﻝ ﻴﺼﺩﺭ ﻭﻓﻕ

ﺍﻟﺸﻜﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ
ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﺨﻀﻌﺎﻥ ﻷﺼﻭﻝ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ .ﻭﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻻ ﻴﻨﺸﺄ ﻤﺭﻜﺯﺍ

ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ ،ﺒﻝ ﺇﻨﻪ ﻴﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﻭﺃﻭﻀﺎﻉ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺃﺼﻼ ،ﺘﻡ ﻤﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤﻠﺯﻤﻴﻥ ﺒﺸﻜﻝ ﻓﻭﺭﻱ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭ ﺘﺠﺎﻩ
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ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ" ،ﻭﻫﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻌﺎﻥ ﺒﻘﻭﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﻥ ﺫﺍﺘﻬﻤﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ

ﺁﺨﺭ"(18).

ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ

ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ،ﻓﻘﺩ ﻴﺘﺭﺍﺨﻰ ﺃﺜﺭﻩ ﺍﻟﻤﻠﺯﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻑ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺘﻪ ﺒﻌﺩﻡ
ﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ ،ﻭﻴﻨﺤﺼﺭ ﺃﺜﺭﻩ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻅﻠﻡ .ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ

ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺒﻌﻤﻠﻪ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ .ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻁﺭﻴﻘﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻹﻋﻼﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ

ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺃﻭ ﻟﺴﺭﻴﺎﻨﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ.

ﻭﻟﻌﻝ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗﺼﺩ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﺩﺍﺭﺝ ﺃﺼﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ

ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺇﻀﻔﺎﺀ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ

ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻨﺴﺒﻴﺎ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ،ﻓﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﺎﻟﺜﺒﺎﺕ ﻓﻬﻲ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻪ.

ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ

ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ،ﻓﻼ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻬﻲ ﺘﻔﺘﻘﺩ ﺇﻟﻰ

ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ ﻭﻻﻴﻭﺠﺩ ﻟﻬﺎ ﺸﻜﻝ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻻﺘﺒﺎﻉ .ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻟﻴﺱ ﺴﻠﻁﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ،ﻭﻻﻴﻔﺼﻝ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ،ﺒﻝ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ

ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ.

ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻘﻭﺓ
ﻭﻋﻠﻴﻪّ ،
ﻨﺎﻋﻤﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﻠﻑ ،ﻓﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ

ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ،ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺃﻱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ
ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﻭﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺼﻴﻝ ﺴﻴﺭﺩ ﺒﻴﺎﻨﻪ

ﻻﺤﻘﺎ .ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻔﻠﺴﻔﺔ ﺭﺠﻝ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ .ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﺨﺼﻬﺎ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ
ﺍﻟﻴﻜﺱ ﺒﺭﻴﻨﻴﻨﻙ ﻤﺎﻴﺠﺭ ﺒﻘﻭﻟﻪ" :ﺇﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ

ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﺍﻷﻤﺜﻝ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ
ﺨﻼﻝ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ .ﻓﺎﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻝ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ
ﻤﻌﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻤﻨﺼﻔﺔ ﻭﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻅﻠﻡ .ﻭﻴﺩﺨﻝ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺩﺨﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻤﻥ
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ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻟﺤﻝ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻑ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ .ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ

ﺇﻥ
ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻨﺼﻔﺎ ﻭﻋﺎﺩﻻ ،ﺤﻴﺙ ّ
ﻤﺠﺭﺩ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺄﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ،ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﻁﻤﺌﻥ ﻷﻨﻪ
ﺴﻴﻌﺎﻤﻝ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻤﻨﺼﻔﺔ .ﻓﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺤﺼﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻭﻙ

ﻋﺩﻭﺍﻨﻲ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻘﺒﻭﻝ ﻭﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ

ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺒﺎﻟﺤﻜﻭﻤﺔ

ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ"(19).

ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﺤﻀﺎﺭﻱ

ﻟﻠﺸﻜﻭﻯ ،ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ".

)(20

"ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻲ ﻜﻴﻑ ﻭﻤﺘﻰ ﻭﻟﻤﻥ ﻴﺸﺘﻜﻲ ،ﻭﺘﺩﺭﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ

ﻀﺩﻫﺎ ﻻﺘﻌﻨﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺨﻁﺌﺔ ﺃﻭ ﻤﻘﺼﺭﺓ ،ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺸﺨﺼﺎ ﺒﻌﻴﻨﻪ ،ﺒﻝ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻗﺭﺍﺭﺍ
ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﺠﺏ ﺘﺼﻭﻴﺒﻪ ﺃﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ .ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻟﻴﺴﺕ ﻁﻠﺏ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﻭ

ﺇﺤﺴﺎﻥ ،ﺒﻝ ﻫﻲ ﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ

ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ(21)".

ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ

ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ.

ﻜﻤﺎ ﺃﺴﻠﻔﺕ ﻓﺈﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻴﻨﺎﻁ ﺒﻪ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ

ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺒﻭﺼﻔﻪ"ﺤﺎﻤﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ" .ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﺭﺌﻴﺱ
ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﻗﺴﺎﻡ ،ﺇﺫ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ

ﺘﺨﺎﻁﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻲ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺘﺨﺎﻁﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻭﺒﻌﺽ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ،ﻭﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﺨﺎﻁﺏ ﺒﻪ ﻜﺎﺩﺭ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻲ .ﻭﻫﺫﻩ

ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤﻝ ،ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻗﺒﻭﻝ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﺘﺨﺎﺫ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺨﺼﻭﺼﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ ﺴﺄﺒﻴﻥ ﺘﺎﻟﻴﺎ.

ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﻘﺒﻭﻝ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻬﺎ :ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻲ ﺸﻜﻭﺍﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭ

ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ

ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ (22).ﻓﺈﺫﺍ ﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﻭﺘﺩﺨﻝ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ

ﻴﻘﺭﺭ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻴﺭ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻓﻴﻬﺎ .ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺘﻔﻰ ﺃﻱ ﺸﺭﻁ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﻗﺒﻭﻝ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻴﻘﺭﺭ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ.

ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺒﻘﺒﻭﻝ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻬﺎ ،ﻴُﻌ ّﺩ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﻤﻠﺯﻤﺎ
ﻭﻋﻠﻴﻪّ ،
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ﺴﻭﺍﺀ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻲ ﺃﻭ ﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻲ .ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﻘﺒﻭﻝ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ،ﻴﺒﺩﺃ ﻜﺎﺩﺭ
ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺹ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ،ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻠﻜﺎﺩﺭ

ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ،ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻤﻠﺯﻡ ﻟﻬﻡ .ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻴﻌﺩ ﻤﻠﺯﻤﺎ

ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻲ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻲ ﻭﻗﻑ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺸﻜﻭﺍﻩ ،ﻭﻭﺠﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺃﻥ ﺸﻜﻭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻲ ﺘﺸﻴﺭ
ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺨﺎﻁﺊ ﺃﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻠﻠﺭﺌﻴﺱ ﺒﻤﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ

ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻫﺎ .ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺭﻓﺽ
ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﻟﻠﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻤﻠﺯﻤﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻲ.

ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍﻝ ﺴﻭﺍﺀ ﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺒﻘﺒﻭﻝ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ

ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻬﺎ ،ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻤﻌﻠﻼ ﻭﻤﺴﺒﺒﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ،ﺴﻨﺩﺍ ﻷﺤﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ)/14ﺝ( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ" :ﻴﺼﺩﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻗﺭﺍﺭﻩ

ﺒﻘﺒﻭﻝ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﻤﻌﻠﻼ ﻭﻤﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ

ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ".

ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ:

ﺒﻌﺩ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ،ﻴﻘﺭﺭ

ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﺴﺅﺍﻟﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻴﺭﻓﻕ ﺒﻬﺎ

ﻨﺴﺨﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻭﻤﺭﻓﻘﺎﺘﻬﺎ ،ﻭﻴﻀﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺒﺘﻪ ﺃﻴﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻴﺭﻏﺏ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺏ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺸﻜﻭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻲ ،ﺍﻟﻘﺼﺩ

ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺯﻋﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.

ﻭﻗﺩ ﻤﻨﺢ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﺩﺓ ) (15ﻴﻭﻡ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﺔ

ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻭﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ .ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﻁﻠﺏ ﺘﺯﻭﻴﺩﻩ ﺒﺼﻭﺭ ﻤﺼﺩﻗﺔ ﻤﻥ

ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ

ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ(23).

ﻭﻜﺫﻟﻙ

ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻔﻭﻀﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ

ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺒﻤﻬﺎﻤﻪ (24).ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﺨﺎﻁﺒﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ .ﺇﺫ

ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻟﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻝ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ
ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ

ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ(25).

92

ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ:

ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺒﺎﺘﻪ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻀﺎﺡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﺜﺎﻕ ﻤﻥ

ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺤﻭﻝ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ،ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ،ﻴﺨﺭﺝ
ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﻭﻝ ﺼﺤﺔ ﻤﺯﺍﻋﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻲ ﻭﺃﺤﻘﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺸﻜﻭﺍﻩ ﻭﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ

ﻋﺩﻡ ﺼﺤﺔ ﺸﻜﻭﺍﻩ ﻭﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺨﻁﺄ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ .ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ
ﺴﺒﻕ ﻭﺒﺤﺴﺏ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ،ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺇﻤﺎ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔﺎﺌﻪ:

 .1ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ :ﻭﻫﻨﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﻓﻠﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﺨﻁﺅﻫﺎ ،ﻭﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻲ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﺎ .ﻓﺄﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﺘﻭﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻲ
ﻭﺠﻭﺩ ﺤﻕ ﻟﻪ ﻨﺘﻴﺤﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺒﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭﻝ
ﺒﻬﺎ ،ﺃﻭ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻅﻠﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻪ ،ﻴﻅﻥ ﻫﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ
ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻜﺴﺏ ﺸﺨﺼﻲ ﺇﻀﺎﻓﻲ ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ ،ﺃﻭ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ

ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ،ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺃﻨﻪ ﻻﻴﻭﺠﺩ ﺨﻁﺄ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،

ﻭﻴﻘﺭﺭ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻲ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺸﻜﻭﺍﻩ
ﺇﻥ ﻤﺜﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
ﻭﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻁﺄ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓّ (26).
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻲ ﻓﻼ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻟﺸﻜﻭﻯ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ.

 .2ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ :ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺨﻁﺄ ﻫﻨﺎ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ

ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺤﻕ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻟﻪ ﺒﺸﻜﻝ ﻤﻼﺌﻡ ﻭﻋﺎﺩﻝ،
ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﻴﻥ ،ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺴﻑ ،ﻭﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭ،
ﻭﺍﻟﺨﻁﺄ ،ﻭﺇﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻟﺔ ،ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ
ﺃﺸﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻜﺒﺘﻬﺎ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻲ .ﻓﻲ

ﻤﺜﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍﻝ ﻭﺒﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ
 ﺤﺴﺒﺎﻷﺤﻭﺍﻝ -ﻤﺨﺎﻁﺒﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺼﻭﻴﺏ ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺃﻭﺃﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺠﺎﺀ
ﺘﺼﺭﻓﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﺼﺎﺤﺒﻪ .ﻭﺒﻤﺎ ّ

ﻤﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻓﺈﻨّﻬﺎ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻭﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ،ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ

ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺃﻥ ﻜﺸﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻋﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ّ
ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ّ
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ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺨﻼﻓﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻭﺇﺫﺍ ﻅﻬﺭﺕ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ

ﻓﺈﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻴﺤﻴﻝ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺎﻜﻡ
ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑّ ،
ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻋﻥ ﺠﺭﻤﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ،ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻌﻝ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻝ
ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺨﻁﺄ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ّ
ﻤﻊ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ.

ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ :ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺤﻭﻝ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺃﻋﻁﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻱ ﻤﻭﻀﻭﻉ

ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻱ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﺃﻭ

ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﺎ(27)،

ﻭﻟﻪ ﻜﺫﻟﻙ ﺼﻼﺤﻴﺔ

ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ

ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻜﻝ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﻴﺴﺭ (28).ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻪ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺸﻜﻭﻯ ﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺃﻤﺎﻤﻪ
ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻌﻘﺩﺓ

ﻭﻁﻭﻴﻠﺔ(29)،

ﺃﻭ

ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺼﻑ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻔﻌﻴﻝ ﻟﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺴﺎﺭﻴﺔ

ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﺃﻥ ﻴﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻭﻴﻘﺘﺭﺡ ﺤﻼ ﻟﻪ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ
ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ.

ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ،ﻟﻴﺱ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ

ﻷﻥ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺨﻁﺄ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺜﺒﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻠﻝ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎّ ،
ﻭﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ "ﺤﻔﻅ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺘﺭﺸﻴﺩ ﻟﻌﻤﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﺸﻜﻝ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﻋﻤﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ،ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺴﺩ ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﻴﺔ

ﻭﺍﻟﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﺘﻭﺨﻲ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ

ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﺎ"(30)،

ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﻜﻝ ﺫﻱ ﺤﻕ ﺤﻘﻪ .ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﺘﺨﺎﻟﻑ

ﻓﺈﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﻴﺜﺒﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻤﺘﺜﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ّ

ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺸﻜﻠﻪ ،ﻜﺄﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ

ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ(31).

ﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ،ﻓﻠﻌﻝ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻴﺅﺨﺫ ﻭﻴﻌﺎﻤﻝ ﻜﺎﻗﺘﺭﺍﺡ ﺃﻭ

ﻭﺇﻥ
ﻷﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺘﻔﻘﺔ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥّ ،
ﻜﺭﺃﻱ ﻓﻨﻲ ّ
ﻓﺈﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﻭﻓﻕ
ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﻋﻥ ﺘﻌﻘﻴﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻠﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻻﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺒﺴﺎﻁﺔّ ،
ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻟﻴﺱ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﺠﻴﻬﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ

ﺒﻬﺎ.
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ﻨﺨﻠﺹ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ،ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺫﻭﻱ

ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﻴﺴﺕ ﻓﻭﺭﻴﺔ ﺍﻷﺜﺭ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ

ﻟﻠﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ،ﺒﻝ ﻫﻲ ﻤﺘﺭﺍﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺘﺘﺤﻘﻕ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜﻝ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ.
ﻓﻬﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﻤﺩﻯ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ ،ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻝ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭ
ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻭﻓﻲ
ﺤﺎﻝ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺼﻝ ﻤﻊ ﻤﺠﻠﺱ
ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺀ ﻭﻤﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ.

ﺇﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ
ﻭﻤﻥ ﻨﺎﻓﻠﺔ ﺍﻟﻘﻭﻝّ ،
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺃﻱ ﻤﺘﻔﻘﺔ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ
ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻭﻱ ﺃﻭ ﺘﺒﺴﻴﻁﺎ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ،ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺒﺫﻝ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ
ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ .ﻭﻗﺩ ﺃﻭﺠﺩ
ّ
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔﻝ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻴﺘﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ

ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ.

ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ

ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ :ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭ

ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ،ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺜﺒﺕ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻋﺘﺩﺍﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ .ﻭﻗﺩ ﺃﻭﺠﺩ
ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ،ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﺫ ﻟﻴﺱ
ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ

ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﻘﻭﻝ ،ﺇﻨّﻤﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻋﻠﻴﺎ
ﺃﺨﺭﻯ ﻜﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ .ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ ﺤﺴﺏ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ

ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ :ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺫﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ،ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﻏﻴﺭ

ﻤﺒﺎﺸﺭ)ﻨﺎﻋﻤﺔ(:

ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭﻝ :ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺫﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ:

ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺭﺘﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﺒﺤﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﺤﻕ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ
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ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ،ﺇﺫ ﻴﺘﺨﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻘﺎﺒﻴﺔ ﺒﺤﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ

ﺒﺸﻜﻝ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .ﻭﻴﺭﺍﺩ ﻫﻨﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﻤﻊ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ،ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﺭﻡ ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ

ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ:

ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ :ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )/15ﺩ( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ
ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺒﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ
ﺃﻱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﺯﻭﻴﺩﻩ ﺒﺄﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ

ﻁﻠﺒﻬﺎ(32).

ﺇﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻬﺎ ﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ،ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ
ّ
ﺇﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ،ﻴﻌﺩ ﺨﻠﻼ ﻭﺨﻁﺄ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﺼﺤﻴﺤﻪ .ﻭﺒﻤﺎ ّ
ﺇﻟﻰ ّ

ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﺠﺏ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻓﺈﻨّﻬﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻤﺘﻨﻌﺕ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﻭﻓﻕ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ،

ﻭﻋﻼﺠﺎ ﻟﻤﺜﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ،ﻓﻘﺩ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺼﻼﺤﻴﺔ

ﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.

ﻭﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻟﻴﺴﺕ

ﺇﻥ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺃﻥ ﻴﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﺍﻤﺘﻨﻌﺕ
ﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ّ

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ،ﺒﻝ ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﻗﺕ

ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻘﺩ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﻤﺩﺓ) (15ﻴﻭﻤﺎ،
)(33

ﻭﻗﺩ ﻴﻘﺩﺭ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻭﻗﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﺓ.

ﻓﺈﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺘﺸﻜﻝ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
ﻭﻜﻤﺎ ﻨﻌﻠﻡ ّ
ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻫﻲ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺃﻥ ﻴﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ

ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ،ﻭﺃﻥ ﻴﺭﺩﻉ ﻤﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ .ﻭﺒﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﺨﺼﻭﺹ
ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺒﺤﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺤﺘﻰ

ﺘﻤﺘﺜﻝ ﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻻﺯﻡ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
"ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ

ﺍﻟﺘﺄﺩﺒﻴﻴﺔ"(34)،

ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ" ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺩﺓ.
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ﻓﺈﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻤﻠﺯﻡ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻜﻥ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ
ﻭﻋﻠﻴﻪّ ،
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ".ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍﻝ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﺘﺩﺨﻝ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
ﻹﻴﻘﺎﻑ ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻝ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻟﺤﻕ ﺨﻁﺭ
ﺒﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ").(35

ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ :ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺼﻼﺤﻴﺔ
ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﺇﺫﺍ ﻅﻬﺭ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﺭﻡ ﺠﺯﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺎ.

ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺼﺭﻴﺢ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ)/16ﺃ( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ (36)،ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺒﻴّﻥ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﺎﻝ
ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻨﻅﺭ ﺸﻜﻭﻯ ﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﺘﺨﺎﺫ

ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻁﺭﻴﻕ ﺁﺨﺭ ﺃﺠﺎﺯﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺒﺈﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻴﺘﻡ

ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ
ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻗﺒﻝ ﺇﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ،ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﻀﻤﺎﻨﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ،ﺇﻥ ﺘﻤﺕ ﺇﺤﺎﻟﺘﻪ،
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ.

ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﻟﻡ ﻴﺠﻌﻝ ﻟﻪ ﺼﻼﺤﻴﺔ

ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺠﺭﻡ ﺠﺯﺍﺌﻲ ،ﺒﻝ ﺃﻟﺯﻤﻪ ﻭﺠﻭﺒﺎ ﺃﻥ ﻴﺤﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ

ﺸﻜﻭﻯ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺸﺨﺹ ﻭﺁﺨﺭ .ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﺃﻥ ﻴﺤﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ،

ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻤﻠﺯﻡ
ﻭﺇﻥ ﻓﻌﻝ ﻓﺈﻨّﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺨﺎﻟﻑ ﺼﺭﻴﺢ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ّ
ﺒﺎﻹﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺇﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻪ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨﺹ)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  25ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (26

ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ .ﺤﻴﺙ ﺃﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺴﻠﻁﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﻅﻑ ﻋﺎﻡ

ﺃﻥ ﻴﺨﺒﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ،ﺒﺄﻱ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﺘﺘﺼﻝ ﺒﻌﻠﻤﻪ ،ﻤﺭﻓﻘﺎ ﺒﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺭﺍﻕ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ

ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ(37).

ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﺭﺌﻴﺱ

ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﺄﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﻟﻪ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ

ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ(38).

ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺒﻪ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺠﻬﺎﺯﺍ ﺭﻗﺎﺒﻴﺎ ،ﻴﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ
ّ
ﻷﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﺎﻫﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻲ ﻓﻲ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺠﺭﻤﺎ ﺠﺯﺍﺌﻴﺎ ّ

ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺭﺩﻉ .ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻔﺭﺽ ﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ،ﻭﺠﻌﻠﻪ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ،ﻭﺘﻔﻌﻴﻝ
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ﺴﺘﻔﻌﻝ
ﺭﻗﺎﺒﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺇﺩﺍﺭﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﻓﻌﻼ ﺨﻼﻓﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ّ

ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺒﺤﻘﻪ ،ﻭﺴﻴﻠﻘﻰ ﻤﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﺠﺭﻡ ﺒﺤﻘﻪ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ (39).ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴُﺴﻬﻡ ﻓﻲ
"ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ

ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ

ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ"(40).

ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺫﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ:

ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺜﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬﺎ

ﺍﻴﻘﺎﻉ ﺠﺯﺍﺀ ﻤﺎﺩﻱ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ،ﺒﻝ ﺇﻨّﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﻤﺠﻠﺱ
ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ،ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ

ﻀﺎﻏﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ .ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺴﺄﺒﻴّﻥ ﺩﻭﺭ ﻜﻝ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺭﺌﻴﺱ
ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ:
ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ:

ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻤﻠﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ،
ﺃﻭﺠﺏ
ّ

ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻜﻝ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻭﺃﺤﻭﺍﻝ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ:

ﺃﻭﻻ :ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ:

ﻭﻴﻀﻤﻨﻪ
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺃﻨﻪ :ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩﻩ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ،
ّ

ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺒﻴﻨﺎ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ،ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻌﺎﻭﻥ

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﺠﺎﻭﺒﻬﺎ ،ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ.

ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻋﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺴﻨﺩﺍ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ) (20ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ

ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ،
ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ،ﺤﻴﺙ ﺃﻭﺠﺏ
ّ

ﻴﺒﻴّﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ،ﺇﺫ ﻴﻘﻭﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﺘﺯﻭﻴﺩ ﻜﻝ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ
ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺒﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻜﻝ ﺩﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ .ﻭﻗﺩ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ
ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ" ،ﻜﻠﻤﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ،ﻨﺒﺫﺓ ﻋﻥ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ،

ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ،ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ،ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﺭﻗﺔ ﻓﻲ
ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ،ﻤﻘﺎﺭﺍﻨﺎﺕ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ،ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ،ﻤﺩﻯ ﺘﺠﺎﻭﺏ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ،ﻭﻨﺸﺎﻁﺎﺕ

ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ"(41).
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ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ
ﺇﻥ ﻟﻠﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺒﺭﺯ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺇﻟﺯﺍﻡ
ّ
ّ
ﺃﻥ ﻟﻠﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ
ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺒﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨﻪ .ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩﻝ ﻋﻠﻰ ّ
ﺩﻭﺭﺍ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺒﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ،ﺇﺫ ﻴﺭﺘﺒﻁ
ﻭﺠﻭﺏ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ،ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺨﻼﺼﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺨﻼﻝ ﻋﺎﻡ ،ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ

ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺠﻬﺔ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺭﻗﺎﺒﻴﺔ" ،ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺘﺭﺍﻗﺏ ﻭﺘﻜﺒﺢ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ

ﺃﻥ ﻋﻤﻝ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎ ﺒﻌﻤﻝ ﻤﺠﻠﺱ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ" (42).ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ،ﺃﺠﺩ ّ
ﺇﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﺼﻝ ﺒﺸﻜﻝ
ﺍﻷﻤﺔ ،ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ ﻟﻜﻝ ﻤﻨﻬﻤﺎ ،ﺇﺫ ّ
ﻤﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻤﻊ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ .ﺼﺤﻴﺢ
ﺃﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺒﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ،ﺇﻻ

ﺃﻨّﻪ ﻻﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﻨﻘﻝ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩ ﺤﻭﻝ ﺃﻱ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺩﺨﻝ ﻓﻲ
ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻤﻨﻔﺭﺩﻴﻥ ،ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻟﺤﻝ ﺃﻱ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ
ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ

ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﺘﺢ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﺃﻭ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ .ﻭﻗﺩ ﻗﺼﺩ
ّ

ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ،ﻭﺍﻟﻘﻭﻝ ﺒﻌﻜﺱ

ﻫﺫﺍ ﻴﺒﻘﻲ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺒﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺨﺎﻟﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﺩﻭﻥ ﻓﺎﺌﺩﺓ

ﻋﻤﻠﻴﺔ .ﻭﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﺩﻯ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺒﺎﻟﺸﻜﻝ ﺍﻟﺫﻱ
ﻴﺭﻴﺩ ﻭﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ،ﻭﺃﻥ ﻴﺤﻭﺯ ﺩﻋﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻪ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺃﻱ ﻋﻘﺒﺔ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ

ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ.

ﻓﺈﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ
ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﻔﻌﻴﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻟﺩﻯ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔّ ،
ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻴﺸﻜﻝ ﻤﻊ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﻗﻭﺓ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻏﺎﻴﺘﻪ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ
ﺘﺸﺎﺒﻬﺕ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ

ﻋﻼﺠﻬﺎ ﺒﺸﻜﻝ ﺠﺫﺭﻱ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ

ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ(43).

ﺃﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺠﻤﻴﻊ ﺸﺅﻭﻥ
ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ،ﻭﺤﻴﺙ ّ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ (44)،ﻭﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﻤﺴﺅﻭﻝ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻭﺯﺍﺭﺘﻪ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ

ﻟﻬﺎ(45)،

ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤﺴﺅﻭﻟﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ
ﻭﺤﻴﺙ ّ
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ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ

ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ(46)،

ﻭﻜﻝ ﻭﺯﻴﺭ ﻤﺴﺅﻭﻝ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎﻝ

ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻭﺯﺍﺭﺘﻪّ ،
ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻭﺘﺭﻓﺽ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ،ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ
ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻭﺯﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ

ﺍﻷﻤﺔ ﻟﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ

ﻭﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ(47)،

ﻭﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ

ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ)(48

ﺃﻭ

"ﻓﺈﻤﺎ ﺘﺭﺠﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺃﻭ ﺘﺴﺤﺏ ﺍﻟﺜﻘﺔ") .(50ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ (49).ﻭﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ّ
ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻠﻭﺯﻴﺭ ﺃﻤﺎﻡ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﻟﻠﻭﺯﺭﺍﺀ ،ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ

ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ(51).

ﻭﺒﺩﻴﻬﻲ ﺃﻥ ﻻ

ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻝ ﻹﻟﺯﺍﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ،ﺇﺫﺍ ﻋﺎﺩﺕ ﻭﺘﻌﺎﻭﻨﺕ ﺒﻨﺎﺀ

ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ.

ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ،ﻨﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻔﻌﻴﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﺩﻯ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻴُﻌ ّﺩ
ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻹﻟﺯﺍﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺠﻠﺱ
ﺍﻷﻤﺔ ،ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ "ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ

ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ"(52).

ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ

ﺇﻥ "ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ
ﻫﺫﺍ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺤﻴﺙ ّ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜّﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻠﻬﻡ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺎﺡ ﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻭﻤﻥ ﺒﻪ

ﻤﻥ ﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻤﺘﻔﺭﻏﻴﻥ ،ﺒﻝ ﺇﻨّﻪ ﻴﺭﻓﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﻋﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻓﺘﺘﺎﺡ ﻟﻬﻡ ﻓﺭﺼﺔ
ﺍﻟﺘﻔﺭﻍ ﻟﻸﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺜﺎﻨﻴﺎ :ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ:

ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ(53)".

ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭﻩ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺇﻟﻰﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ

ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺃﻱ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺩﺨﻝ ﻓﻲ

ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ .ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ:

ﺃ :ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭ ﻤﻨﻬﺎ:

ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺴﻨﺩﺍ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ) (18ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ،

ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴّﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
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ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻋﺩﻡ ﺇﻨﺼﺎﻑ ﺃﻭ ﺘﻌﺴﻑ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ،ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ
ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻟﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺄ .ﻓﺈﺫﺍ ﺜﺒﺕ

ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﺃﻱ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ،ﺃﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ
ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ّ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻔﺼﻝ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﻭﻝ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻴﻀﻤﻨﻪ
ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻹﺯﺍﻟﺔ

ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ(54).

ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ

ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﺘﺠﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﺎﻻﺕ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ

ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻔﺎﻀﺔ ﻜﻔﻜﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻭﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﻝ ﺤﺎﻟﺔ.

ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺘﻀﻤﻴﻨﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ
ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ) (18ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻭﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺒﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ

ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ،ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻓﻼ ﻴﻘﺒﻝ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻥ
ﻴﺭﻓﺽ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻤﺘﻨﻌﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﺃﻥ ﻴﻠﺠﺄ ﻟﻠﻭﺴﺎﺌﻝ
ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺃﻱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻹﻟﺯﺍﻤﻬﺎ

ﺏ :ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ:

ﺒﺎﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ(55).

ﻴﻭﺠﺩ ﺤﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﻴﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﺇﺼﺩﺍﺭ

ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ "ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ
ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ ﻴﺨﺎﻁﺏ ﺒﻪ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ،ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻪ ّ
ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺤﺴﺏ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﺃﻭ ﻷﻨﻪ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﺩﺓ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻷﻨّﻪ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜﻝ
ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ

ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ

ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻴﻥ"(57).

ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ")(56

ﺃﻭ "ﻴﻤﺱ

ﻭﻻﻴﻭﺠﺩ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﺜﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ

ﺍﻷﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ،ﻓﻠﻠﺭﺌﻴﺱ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ
ﻟﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺃﻱ ﻤﻭﻀﻭﻉ ،ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻋﻥ

ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﺴﻭﻍ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ .ﻭﺇﺫﺍ ﺘﺩﺨﻝ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻨﺎ،
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﺜﺭﻩ ﺍﻟﻤﻴﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.

ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻻ ﻴُﻌ ّﺩ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻋﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
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ﺒﻴﻨﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻓﻘﺩ ﻨﺠﺩ ﻗﻀﻴﺔ ﻗﺩﻤﺕ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻴﻥ ﻟﻜﻨﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻘﻴﻥ ،ﻓﻠﻴﺱ
ﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻟﻜﻥ ﻗﺩ ﻴﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤﻝ ﻟﺸﻜﻭﻯ
ﻤﻊ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺫﻟﻙ ،ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻭﺠﺩ ﺴﻠﻁﺔ

ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ،ﻓﻴﺘﺩﺨﻝ ﻜﻭﺴﻴﻁ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﻗﺭﺍﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺜﻝ ﻫﺫﻩ
ﺍﻷﺤﻭﺍﻝ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﺎ .ﻭﻟﻡ ﺃﺠﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻤﺎ ﻴﺤﻭﻝ ﺒﻴﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻭﺒﻴﻥ

ﺍﻻﻀﻁﻼﻉ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ،ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺭﺡ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ
ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ "ﺘﻌﺩﻴﻝ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻻﺼﺩﺍﺭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ

ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ

ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ"(58)،

ﻓﻴﻭﻀﺢ "ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ

ﻭﻓﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭﻝ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻴﺤﻴﻝ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ

ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺒﺤﺜﻪ

ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ"(59).

ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺜﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ

 -ﻜﻤﺎ ﻫﻲ -ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻠﻝ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺒﺤﺜﻪ

ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺤﻝ ﺃﻤﺜﻝ ﻟﻪ ﻜﺄﺼﻝ ﻋﺎﻡ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺠﻠﺱ

ﺃﻤﺔ ﻓﺎﻋﻝ.

ﻭﻋﻠﻴﻪ ،ﺃﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﺸﻜﻭﻯ

ﻤﺤﺩﺩﺓ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺸﻜﻭﻯ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺨﻠﻝ

ﺃﻭ ﺤﺎﺠﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻜﺸﻔﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺨﺒﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ.

ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺍﻹﻋﻼﻡ:

ﻗﻴﻝ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﻨﻪ :ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺍﻹﺒﻼﻍ ﺃﻱ ﺍﻹﻴﺼﺎﻝ ،ﻴﻘﺎﻝ :ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﺒﻼﻏﺎ

ﺃﻱ ﺃﻭﺼﻠﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ (60).ﺃﻤﺎ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ ﻓﻘﺩ ﻗﻴﻝ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﺃﻨﻪ" :ﻨﺸﺎﻁ ﺍﺘﺼﺎﻟﻲ

ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ

ﺍﻟﻌﺎﻡ"(61)،

"ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻨﻅﻡ ،ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺔ ﻤﺎ ،ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻝ ﺯﺭﻉ

ﺃﻭ ﺩﻋﻡ ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﻤﻝ

ﻤﺎ"(62).

ﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻝ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻓﻬﻭ" ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻭﺍﺼﻝ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻭﺍﺼﻝ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ"(63)،

"ﻭﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﺤﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻤﺎ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﺒﺈﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ
ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ"" ،ﻭﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺒﻬﺎ ،ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺃﻓﻀﻝ ﺍﻟﺤﻠﻭﻝ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ،
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ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺴﺘﻜﻤﻝ ﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻪ ﻭﻭﺴﺎﺌﻠﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺃﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ ،ﻜﺎﻥ ﻗﻭﺓ
ﺩﺍﻓﻌﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ

ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ"(65).

ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ

ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻌﺔ ﻹﺠﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴﻝ ﺴﻠﻭﻜﻬﺎ
ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺎﻨﻊ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻠﺠﺄ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ

ﺇﻟﻰﺍﻹﻋﻼﻡ“،ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺨﻠﻝ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ،ﺃﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﻗﺔ

ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ")(66

ﺇﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰﺍﻹﻋﻼﻡ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻀﺎﻏﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ "ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻝ ﺩﺍﺌﻤﺎ
ّ

ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﻭﺴﺎﺌﻠﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺒﺙ ﻭﻨﺸﺭ ﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ

ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻠﺩﻴﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻨﺔ ﻭﻏﻴﺭ

ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻨﺔ"(67).

ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻨﻪ :ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﻔﺎﺫ

ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺘﺤﺕ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺫﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﺩﺭﺍﺓ

ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻬﻴﻝ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﺠﺯﺍﺀ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻴﻭﻗﻌﻪ

ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺭﺌﻴﺴﻬﺎ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ "ﺍﺴﺘﻨﻜﺎﺭ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻀﺭﺒﺎ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ،

ﺇﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ
ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺒﺘﺄﻨﻴﺏ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ"" (68)،ﺇﺫ ّ
ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ" (69).ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﻺﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ
ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻪ ،ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﺸﺭ ﺒﻌﺽ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ

ﺇﻥ "ﺍﻁﻼﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻨﺔ ﺒﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ،ﻴﺘﺭﻙ ﺇﺜﺭﺍ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ،ﺤﻴﺙ ّ
ﻨﺸﺎﻁ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻭﺇﻗﺩﺍﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻨﺔ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ

ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻪ ﻭﺜﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ

ﺍﻟﻌﺎﻡ"(71).

ﺒﻪ"(70).

ﻭﻴﺅﻜﺩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﻱ

ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻝ ﻤﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﻔﺎﻓﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ ﻭﻫﻴﺒﺘﻬﺎ ﻟﺩﻯ

ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﻴﻌﺯﺯ ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ

ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ(72).

ﻨﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ّﻟﻺﻋﻼﻡ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﻁﻴﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻤﻥ

ﺃﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ
ﺨﻼﻝ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﻭﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﻭﻤﻨﺠﺯﺍﺘﻪ" .ﻤﻊ ّ
ﻓﺈﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻤﻝ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻰ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺴﻴﻠﺔ
ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔّ ،
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ﻟﺘﻐﻴﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﺘﻌﻭﻕ ﻨﺠﺎﺤﻪ ،ﺇﻨﻪ ﻁﺭﻴﻕ ﻟﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻜﻴﻑ ﻴﺤﺴﻨﻭﻥ

ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻫﺎ
ﺨﺎﺘﻤﺔ

ﻓﻌﻼ"(73).

ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻲ ﻫﺫﺍ ﻤﺩﻯ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﺫﻩ

ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ،ﻭﻗﺩ ﺴﻌﻴﺕ ﻜﻝ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ

ﻭﻤﺩﻯ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ،ﻜﺫﻟﻙ ﻗﻤﺕ ﺒﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ
ﺍﻷﺭﺒﻊ ﺃﻱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﻭﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ،ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ،ﻭﺩﻭﺭ ﻜﻝ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﻤﻊ ﺩﻴﻭﺍﻥ

ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ.
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ

 .1ﺇﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺠﻬﺎﺯﺍ ﺭﻗﺎﺒﻴﺎ ﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ
ﺃﺴﺎﺱ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ.

ﺇﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺨﻀﻭﻋﻪ ﻷﻱ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺇﻻ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺒﻴﻝ
ّ .2
ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻘﻴﺎﻤﻪ ﺒﺩﻭﺭﻩ.
ﺇﻥ ﺘﻔﻌﻴﻝ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻴﺠﻌﻝ ﻤﻨﻪ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻤﻭﺜﻭﻗﺔ ﻓﻲ ﺤﻝ ﺍﻟﺘﻅﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﺩ
ّ .3
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.

ﺇﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﺒﻬﺎ،
ّ .4
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺨﺩﻤﺔ ،ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ
ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻜﻝ ﻤﺎ ﻴﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻬﺎ.

ﺇﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻗﺩ ﺘﻌﻭﺩ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻻﻴﻤﺎﻥ
ّ .5
ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻭﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ،ﻭﻅﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ
ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ،ﻭﻟﻌﻝ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻨﻔﺴﻪ ،ﺃﻭ ﻟﻨﻘﻝ ﺇﻨﻬﺎ ﺇﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ

ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻨﺎﻋﻤﺔ.
ﻴﻔﻌﻝ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻪ ﻹﺠﺒﺎﺭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ
ّ .6
ﺇﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻻ ّ
ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ.
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ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ:

 .1ﺘﻔﻌﻴﻝ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺤﺜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ،
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺒﺫﻝ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻟﺩﻓﻊ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻹﻟﺯﺍﻡ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ.

 .2ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻴﻠﺨﺹ ﻓﻴﻪ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻨﺔ ﻭﻴﺤﺩﺩ
ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻗﺼﻭﺭﻫﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺩﻭﻥ ﻋﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ،ﻟﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ.

 .3ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻤﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺘﻭﻀﺢ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ
ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻭﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ

ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻨﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻝ ﻗﻭﺓ ﻀﻐﻁ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺼﻭﻻ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻭﺭ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ.

 .4ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺘﻭﻋﻴﺔ ﺒﺩﻭﺭ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ.
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ﺍﻟﺤﻭﺍﺸﻲ:

1. http:// www.christian-dogma.com /vb/ showthread. php? t = 131154

2. http://www.pm.gov.jo/arabic/index.php?page_ type = pages&part =1&page_ id = 80

) .3ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ /3ﺃ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ
 .4ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  12ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ
 .5ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ/5ﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺫﺍﺘﻪ
 .6ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ /5ﻫـ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺫﺍﺘﻪ
 .7ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  8ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ

 .8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )/15ﺃ( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ" :ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﻘﺒﻭﻝ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻴﺒﺎﺸﺭ
ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﺤﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻭﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ".
 .9ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )/15ﺝ ،ﻫـ ،ﻭ( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ" :ﺝ -ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺒﺈﺭﺴﺎﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺘﺸﺘﻤﻝ ﻋﻠﻰ
ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺨﻼﻝ ﻤﺩﺓ ﻻ
ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ .ﻭ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﻘﺩﺭﻫﺎ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻭﻟﻪ ﻁﻠﺏ ﺘﺯﻭﻴﺩﻩ ﺒﺼﻭﺭ ﻤﺼﺩﻗﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ
ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ .ﻫـ -ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺝ( ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻗﺭﺍﺭﻩ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﻴﺸﺘﻤﻝ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ
ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ .ﻭﻴﺒﻠﻎ ﻜﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻲ ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ".
 .10ﺯﻋﺒﻲ ،1993 ،ﺹ.34
 .11ﻗﺭﺍﺭ ﻋﺩﻝ ﻋﻠﻴﺎ ﺭﻗﻡ  1990/37ﺘﺎﺭﻴﺦ  1990/7/8ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﺩﺍﻟﺔ .ﻭﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺫﺍﺘﻪ ﺒﻘﺭﺍﺭﻫﺎ ﺭﻗﻡ
 2008/75ﺘﺎﺭﻴﺦ  2008/3/31ﺤﻴﺙ ﻗﺭﺭﺕ" :ﺍﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﺃﻴﴼ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻋﻤﻝ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ ﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ
ﺴﻠﻁﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻘﺼﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻝ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻤﺭﻜﺯ
ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﺍﺒﺘﻐﺎﺀ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ".
 .12ﻗﺭﺍﺭ ﻋﺩﻝ ﻋﻠﻴﺎ ﺭﻗﻡ  1990/181ﺘﺎﺭﻴﺦ  1990/11/28ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﺩﺍﻟﺔ.
 .13ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ،1992 ،ﺹ.41
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 .14ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ،2001،ﺹ.18
15. http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9
%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A
 .16ﻋﺩﻝ ﻋﻠﻴﺎ ﺭﻗﻡ  1991/277ﺘﺎﺭﻴﺦ  1992/2/3ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﺩﺍﻟﺔ.
 . 17ﺯﻋﺒﻲ ،1993 ،ﺹ.31
 .18ﺍﺴﻤﺎﻋﻴﻝ ،2009 ،ﺹ.15
 .19ﺒﺭﻴﻨﻨﻙ ﻤﺎﻴﺠﺭ ،ﺒﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ،ﺹ.12
 .20ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ،2009،ﺹ.9
 .21ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ،2010،ﺹ.11
 .22ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻻ ﻴﻘﺒﻝ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻵﺘﻴﺔ .1 ":ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻱ ﻀﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻜﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺩﻴﺔ.
 .2ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ .3 .ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻀﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﺘﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ،ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻁﺎﺒﻊ
ﻋﺎﻡ .4 .ﺃﻱ ﺸﻜﻭﻯ ﻀﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻱ ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺼﺩﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺤﻜﻡ
ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﻬﺎ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻱ ﺠﻬﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ .5 .ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻁﻠﺏ
ﺍﻟﺤﺼﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ .6 .ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺃﻭ ﻤﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ .7 .ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﺄﻱ
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ" .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ) (12ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭ ﻨﺼﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ،ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ)/14ﺃ( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ "ﻴﺤﻕ ﻷﻱ ﻤﺘﻀﺭﺭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻤﻥ
ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻟﺸﻜﻭﻯ ﻓﻲ
ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﺤﻭﺍﻝ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ" .ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ)/16ﺏ( ﻤﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  ":ﻻ ﺘﻘﺒﻝ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ،ﻭﻟﻠﺭﺌﻴﺱ
ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺴﺄﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻋﺎﻡ ،ﺃﻥ ﻴﻘﺒﻠﻬﺎ ،ﻭﻟﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ".
 .23ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )/15ﺃ( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ.
 . 24ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )/13ﺃ (6/ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ " :ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ.
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ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .6... :ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺒﻤﻬﺎﻤﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﺏ :ﻴﺤﻕ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﻷﻱ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﺨﻁﻴﺎ ﻭﻤﺤﺩﺩﺍ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ".
 .25ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (21ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ " :ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺴﻬﻴﻝ
ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩﻩ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ".
 .26ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) /15ﻭ( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ " :ﻴﺒﻠﻎ ﻜﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻲ ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭ
ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ".
 .27ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ) (19ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  ":ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﻭﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻤﻨﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻱ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺘﻌﻠﻕ
ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺇﺭﺴﺎﻝ ﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻪ ﺒﺨﺼﻭﺼﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ
ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩﻩ ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ".
 .28ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ)/12ﺏ( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ..." :ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻴﺴﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ
ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺸﻜﺎﻭﻱ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ".
 .29ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻌﺎﻡ  ،2010ﺹ " .82ﻗﺎﻡ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺒﺘﺒﻨﻲ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﺀ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﺸﺎﻜﻝ ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ،ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ،ﻭﺘﻡ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻭﻝ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜﻝ".
 .30ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻟﻌﺎﻡ  ،2010ﺹ  ...." .84ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻤﻌﺔ
ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻤﺘﻅﻠﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﺭﻤﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻤﻨﺢ ﻟﻠﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﻭﺍﻋﺘﺭﺍﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺤﻬﺎ
ﻟﻁﺎﻟﺏ ﺁﺨﺭ .ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﺼﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ .ﺇﻻ ﺇﻨﻪ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺘﻡ ﺘﺸﻜﻴﻝ ﻟﺠﻨﺔ
ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ،ﻭﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻗﺭﺕ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺄﺤﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻅﻠﻡ ﻟﻠﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ،ﻋﺎﺯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺨﻁﺄ
ﻓﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﺠﻬﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ،ﻭﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻟﻠﻤﺘﻅﻠﻡ ﺒﺎﻟﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺤﻴﺙ
ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺼﺭﻓﻬﺎ".
 .31ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻌﺎﻡ  ،2010ﺹ ...." .91ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺘﻨﻅﻡ ﺃﺴﺱ ﻭ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻨﺢ
ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﺼﺎﻻﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ .ﺫﻟﻙ

108

ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ".
 .32ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) /15ﺩ( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ" :ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺫﻜﺭﺓ
ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺝ( ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﺕ ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻨﻌﺕ ﻋﻥ ﺘﺯﻭﻴﺩﻩ ﺒﺄﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻠﺒﻬﺎ ،ﻓﻠﻠﺭﺌﻴﺱ ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﺫﻟﻙ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ".
 .33ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )/15ﺝ( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ،ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭ ﻨﺼﻬﺎ.
 .34ﺍﻟﺩﺍﻭﺩﻱ ،199،ﺹ ،26ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﻫﻲ :ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ
ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ
ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺸﺒﻪ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﻡ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ّ
ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺩ ،ﻭﺘﻔﺭﺽ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺄ ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ.
 .35ﺭﺍﺸﺩﻱ ،2006 ،ﺹ.215
 .36ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) /16ﺃ( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ":ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﺠﻭﺩ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺤﻴﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﻓﻘﺎﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﺇﻤﺎ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻝ
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺃﻭ ﻭﻗﻔﻬﺎ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﻨﺴﺏ ﻭﻓﻕ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ".
 .37ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (25ﻭ) (26ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ.
 .38ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (2ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻭﻝ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ .1" :ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺤﻕ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ ﻭﻻﺘﻘﺎﻡ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍﻝ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
 .2ﻭﺘﺠﺒﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺩﻋﻴﺎ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﻭﻓﺎﻗﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
 .3ﻭﻻﻴﺠﻭﺯ ﺘﺭﻜﻬﺎ ﺃﻭ ﻭﻗﻔﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﻁﻴﻝ ﺴﻴﺭﻫﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍﻝ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ" .ﻭﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (8/1ﻤﻥ
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻭﻝ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰﺃﻨﻪ" :ﻤﻭﻅﻔﻭﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻤﻜﻠﻔﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺠﻤﻊ ﺃﺩﻟﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ
ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﺤﺎﻟﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﻭﻜﻭﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻤﺭ ﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻡ".
 .39ﺤﺴﻥ ،1998 ،ﺹ ،40ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ،ﻫﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﻓﻌﻼ ﺘﺠﺭﻤﻪ ﻗﺎﻋﺩﺓ
ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ .ﻭﻫﻭ ﺃﺸﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﻓﻌﻝ ﻴﻌﺩ ﺍﺨﻼﻻ ﺒﺄﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺴﻼﻤﺘﻪ.
 .40ﻨﺠﻡ ،1996 ،ﺹ.12-14
 .41ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﺍﻟﺴﻨﻭﻱ 2009 ،ﻭ.2010
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 .42ﻴﻌﻘﻭﺏ ،2004 ،ﺹ.62
 .43ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (143ﻭ) (145ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (91ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺱ
ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ.
 .44ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (45ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ":ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺠﻤﻴﻊ ﺸﺅﻭﻥ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻋﻬﺩ ﺃﻭ ﻴﻌﻬﺩ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ
ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺨﺭﻯ.".....
 .45ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (47ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ .1" :ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﻤﺴﺅﻭﻝ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺒﻭﺯﺍﺭﺘﻪ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺃﻴﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺨﺎﺭﺠﻪ ﻋﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ."....
 .46ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (51ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ " :ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤﺴﺅﻭﻟﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ
ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻜﻝ ﻭﺯﻴﺭ ﻤﺴﺅﻭﻝ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﻭﺯﺭﺍﺘﻪ".
 .47ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (114ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (78ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺱ
ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ.
 .48ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (122ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ.
 .49ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (127ﻭ) (128ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ.
 .50ﺒﺭﻴﺢ ،2009 ،ﺹ.25
 .51ﺤﺴﻥ ،1998 ،ﺹ.44
52. Gabriele,2008,page48.
53. http://digital.ahram.org.eg.
 .54ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ) (18ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ" :ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺗﻪ ﺑﺄﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺃﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺃ .ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺏ .ﻋﺪﻡ
ﺍﻻﻧﺼﺎﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺝ .ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻫﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻟﺔ
ﺩ .ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻄﺄ .ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻬﺎ ﻭﺇﺭﺳﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻮ ﻣﻨﻬﺎ،
ﻭﻟﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ".
 .55ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻟﻌﺎﻡ  ،2010ﺹ" .43ﺗﻈﻠﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻲ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ
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"... ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ، ﻭﺍﺟﺘﻴﺎﺯﻩ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻋﻠﻴﻪ
.33  ﺹ،2009  ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻟﻌﺎﻡ.56
.43 ﺹ،2010 ،ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮﺍﻟﺴﻨﻮﻱ.57
58. http://ar.wikipedia.org/wiki
59. http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=213120&eid=1656
60. http://montada.arahman.net/t11000.html
.15  ﺹ، ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺣﺪﻳﺪﻱ ﻭﺇﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ.61
62. http://alshirazi.com/compilations/patg/alraey_alaam/part1/3.htm
63. http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
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